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In the building sector, we are faced with the situation that we are required to design the buildings with low 
carbon impacts to sustain our lives. Recently, using the simulation software in architectural design has been 
recognized as one of the strategies to realize the sustainable buildings. However, without understanding the 
principle of which environmental elements contribute to providing us the comfortable space with saving energy, 
the simulation has a possibility of causing an inappropriate architectural design. This paper clarifies what is the 
design strategies and their goals in the environmental design methods.  











































（２）分析内容 / 適用範囲 
住宅における環境性能向上を目的とした改修手法の事
例を抽出する方法として、過去 17 年間に出版された、



















図３ 竣工年別 事例総数 
 
 











図５ 改修時の築年数別 事例数  
 
 














れ集計した。延床面積別では、100 ㎡以上 300 ㎡未満が
半数を占めていた。 
 












































































気積分節 ワンルーム化 間仕切り型 / 分節型、入れ子
気積縮小 天井を仕上げる






























































































伸ばす / 広げる / 引き込む











図１５ 光環境 目的分類 
 





























図１６ 風環境 目的分類 
 



































  Building performance (for Building)
熱性能の向上
 
図１７ 熱環境 目的分類 
 





 内 --> 外 --> 内 音の回り込みを抑制する
反射音を抑制する（音を広がりを抑制）
音の透過を抑制する（各室間の音漏れを抑制）
固体音の対策 発生音の抑制  内 --> 内 衝撃音を抑制する（集住：上階の足音）
内 --> 外 内部発生音の漏れを抑制























図１８ 音環境 目的分類 
 










建物外部 -  
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